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Abstract
Patients of sleep disorder and depression are increasing every year, and it has become a serious social 
problem. Although medication is effective in these illnesses, there are side effects. Therefore, the light 
therapy without critical side effects is effective. However, the apparatus which can treat appropriately 
is not in a market. Then we developed the new light therapy apparatus using dawn simulation. You 
can obtain the stable illuminance irrespective of direction and position of the face under sleep by 
using this apparatus. Clinical efficacy evaluation of this apparatus is described elsewhere in this 
proceeding.



















とができないなどの問題点がある．                                         
 *1 室蘭工業大学 もの創造系領域










目元に照射する光療法である．Fig.1 に Terman and 
Terman の報告(3)に従い，北緯 45 度地域のある年の
5 月 5 日の夜明けの照度の測定例を示す．0 ルクス
から 250 ルクスまで，およそ 3 時間かけて徐々に
照度が変化していることがわかる．一方の高照度




















Fig.1 Illuminance transition of dawn light.
Table 1 Relation between condition and illuminance.
Condition Illuminance (lux)
Fine weather in summer 100,000
Shaded area of fine weather 10,000
Cloudy weather 5,000
Shop 1,000 ~ 2,000

























を Fig.3 に示す．(a)は PALMWIT 社製のドクター
ライト，(b)はヘリオメディコ・ジャパン社製の LED





(a) Dr. Light  (b) LED Morning light














っている．装置 A は設定起床時刻の 45 分前から照
度が 0 ルクスから徐々に上昇し，設定時刻には照
度が最大の 250 ルクスとなる．Fig.4 は装置 A を顔
























ズのベッドの大きさを考慮し 900 mm とした．また，
底部からアーチの最高点までの高さは，AIST 人体




裕を持って 700 mm とした．さらにアーチ部の材質
には，利用者が誤って衝突しても大きなダメージ
を受けない安全対策と，運搬時の軽量化を図るた
め FRP を用いた．アーチ部の幅は LED の取り付け
を考慮して 185 mm とした．
アーチ部には頭が上下方向にずれても適切な照
度が得られるよう，Fig.6 に示す様に幅 10 mm のテ
ープ状の LED を 150 mm の間隔をあけて 2 本取り
付けた．テープには照度 2,350 mcd の白色 LED が
50 mm 間隔に 3 個配置されている．アーチ部には
長さ 1,900 mm の LED テープを 2 本取り付けたの
で，およそ 230 個の LED が配置されていることに
なる．
(a) Top view
(b) Example of use
Fig.5 New light therapy apparatus.
Fig.6 LED tape.
また，アーチの左右と上下では光源と目元まで
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Fig.8 Relation between face direction and 
illuminance.
次に鼻根の位置を照明用アーチの中央真下の位







(a) Case of above direction
(b) Case of below direction






















の送信にはエルモス社製の USB I/O ボード
MAI-2088 を用いた．各装置の構成図を Fig.10 に示
す．
  
    
 
















Fig.11 Relation between step and illuminance.
Fig.12 Dawn simulation model.
最後に設定起床時刻から 33 ステップのスイッチ
ング時刻を算出し，所定時刻に USB I/O ボードを
通して調光ユニットを制御するプログラムを
Visual C++を用いて作成した．プログラムの動作画
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